





Aspects of Creative Regression:
The relationship between Ego Boundary, Sense of Reality and 
Superior Sensation
KIYOHARA Maiko
 The purpose of the present study is to examine aspects of creative regression from the viewpoint 
of ego boundary, sence of reality and superior sensation, which are supposed to be signposts of 
pathological regression. 
 Based on the Graphic Rorschach test, I have newly developed a Digital Rorschach test, introducing 
an experimental examination for use on a tablet computer.
 On research focusing on artists, as the characteristic of Rorschach, the more total reaction 
numbers, more Dd%, less F+%, more Σc, more ΣC・SumC, more At% have appeared.
 As a result of using the Fisher and Cleveland (1958) “–body image boundaries score–”, the artists 
group is found to have higher barrier and penetration scores as well. The aspects of permeable and 
impermeable ego boundaries were suggested by Landis (1970) as the “–resilience of boundaries–”.
 Furthermore, as a result of dividing artists into three groups (musicians, painters, and performers), 
the musician group has a mostly equal B score and P score, the painter group has a higher B score, 
and the performer group has a higher P score. Also, it has been suggested that P score is related to 
concept-dominance – blot-dominance by D.G.R. 
 In previous research, as the classified result of the concept-dominance of normal-adults, “the 
balance or imbalance between blot and concept” has mostly dominated. In this study, however, the Mx 
type “mixture imbalance between blot and concept,” –which is not usually seen in normal-adults, has 
been seen in about 65 % of the artists group. The Mx type has been associated with schizophrenia.
 Finally, a qualitative view has been added based on the ideas of “–deviant verbalization–” and 
“–confabulation– ”.
キーワード	： 創造的退行、自我境界、現実感覚、優位感覚、グラフィック・ロールシャッハテスト
Keywords ： Creative regression, ego boundary, sense of reality, superior sensation, Graphic 
Rorschach





































の退行」という自我のあり方を Schafer, R は「創
造的退行」と名づけ、これを自我心理学の分野
において発展させた。







































































































































































































Ⅳ しっかりした境界がなかったり、何かが吹き出ている大地にある穴 ・ 底なしの深淵・水の吹き出た泉・間欠泉・噴出油井
Ⅴ すべての穴 ・ 肛門・子宮口・扉・入口・喉・鼻孔・膣・窓
Ⅵ 実体がなく、はっきりした境界がないもの ・ 綿あめ・幽霊・影・柔らかな泥



















































































　 本 邦 に お け る G.R. 研 究 は、 田 形（1986, 
1987, 1988）によって中心となって研究してい









↑ B 型 多い 30% 以下 少ない
ブロット優位 B’型 多い 30% 以上 50% 未満 少ない
A B 型 多い 50% 以上 65% 未満 少ない
A 型 少ない 70% 以上 少ない
A’型 少ない 65% 以上 70% 未満 少ない
A C 型 少ない 50% 以上 65% 未満 多い
概念優位 C’型 少ない 30% 以上 50% 未満 多い
↓ C 型 少ない 30% 以下 少ない






出現し、両極の B 型、C 型もかなりの頻度でみ










































































優位」群 11 名、「身体感覚優位」群 13 名、「視
102
覚聴覚同優位」群 6 名、「視覚身体感覚同優位」





















































































体表現群 10 名、画家群 10 名、音楽家群 7 名）
を対象とする。（内訳詳細　表 5）
表 5　被験者の比率
男女比 % 年齢比 % 活動年数 %
Male 9 33 20 代 4 15 ～ 9 1 3.5
Female 18 67 30 代 8 30 10 ～ 19 11 41
Total 27 100 40 代 11 40 20 ～ 29 6 22
50 代 4 15 30 ～ 39 8 30









































































① R 数の多さ、反応領域の② Dd％の高さ、決
定因として、③ F ＋％の低さ、④ Σc の高さ、
















No. 専門 R P W% D％ Dd% S% F+% Σc ΣM ΣC M SumC C' H% A % At%
1 音楽 21 4 61.9 33.3 4.8 0.0 100.0 6 1 5 0 5 0 4.3 60.9 8.7
2 音楽 61 2 37.7 37.7 23.0 1.6 10.8 10 8 4 6 3 1 11.7 20.0 5.0
3 音楽 48 3 64.6 27.1 8.3 0.0 60.0 2 4 18 4 19.5 3 10.4 25.0 8.3
4 音楽 44 4 59.1 29.5 0.0 0.0 75.0 13 5 6 2 3.5 1 18.2 36.4 4.5
5 音楽 37 4 32.4 29.7 35.1 2.7 31.6 3 11 3 2 2.5 1 2.7 64.9 2.7
6 音楽 33 4 51.5 45.5 0.0 3.0 40.0 9 2 5 2 5.5 17.1 14.6 2.4 0.0
7 音楽 33 2 72.7 24.2 3.0 0.0 61.5 3 2 14 2 10.5 0 17.6 20.6 2.9
8 絵画 34 2 61.8 17.6 11.8 8.8 26.3 6 7 2 5 1 0 20.6 47.1 11.8
9 絵画 20 4 60.0 40.0 0.0 0.0 100.0 5 6 1 3 0.5 1 19.0 19.0 0.0
10 絵画 18 3 61.1 38.9 0.0 0.0 75.0 1 2 2 1 2.5 0 11.1 66.7 5.6
11 絵画 18 3 72.2 16.7 11.1 0.0 66.7 3 0 5 0 6.5 1 5.6 33.3 16.7
12 絵画 22 6 77.3 18.2 0.0 4.5 57.1 5 5 3 2 2.5 0 20.0 32.0 0.0
13 絵画 42 3 42.9 16.7 31.0 9.5 35.0 10 9 2 5 1 1 11.6 32.6 0.0
14 絵画 16 4 31.3 18.8 50.0 0.0 70.0 0 3 3 0 3 0 12.5 75.0 6.3
15 絵画 128 2 25.0 21.9 48.4 4.7 11.3 23 24 6 15 3.5 3 19.5 57.8 2.3
16 絵画 79 5 13.9 50.6 27.8 7.6 45.7 15 8 9 4 8 1 5.0 45.0 2.5
17 絵画 17 3 58.8 35.3 5.9 0.0 75.0 4 5 4 2 4 0 11.8 35.3 11.8
18 身体表現 38 4 57.9 39.5 2.6 0.0 50.0 11 1 8 1 7 1 7.9 36.8 5.3
19 身体表現 99 3 40.4 36.4 36.4 3.0 46.2 26 18.0 9.0 11.0 6.5 3.0 17.0 18.0 7.0
20 身体表現 49 3 71.4 28.6 0.0 0.0 3.6 6 6 6 5 5.5 0 17.0 38.3 2.1
21 身体表現 38 3 28.9 47.4 13.2 10.5 26.3 4 9 6 4 5 0 21.1 26.3 5.3
22 身体表現 21 4 76.2 23.8 0.0 0.0 45.0 4 4 2 2 1 1 25.0 66.7 4.2
23 身体表現 38 3 57.9 18.4 21.1 2.6 29.4 11 4 4 0 3.5 1 2.6 36.8 18.4
24 身体表現 37 6 56.8 35.1 5.4 2.7 46.7 8 5 7 3 5.5 1 16.2 59.5 2.7
25 身体表現 33 4 51.5 45.5 3.0 0.0 56.3 8 2 8 1 6.5 1 4.8 19.0 14.3
26 身体表現 14 1 50.0 28.6 21.4 0.0 16.7 2 3 3 2 1.5 0 14.3 14.3 7.1
27 身体表現 37 5 62.2 35.1 2.7 0.0 77.8 2 2 14 2 10.5 1 2.4 53.7 4.9
Average 39.8 3.5 53.2 31.1 13.6 2.3 49.6 7.4 5.8 5.9 3.2 5.0 1.4 12.8 38.6 5.9
Nomal* 31.7 6.6 54.3 39.4 3.5 3.1 82.8 2.8 9.8 3.6 4.8 2.9 0.7 16 38.5 0.7
Schizophenic* 26.7 4.5 53.5 38.5 5.8 2.2 51.5 1.9 6.3 3.8 2.9 3.7 0.9 13.6 38.2 0.8







25.7 であり、標準偏差が大きく range ＜ 14 －
128 ＞と、非常に個人差が大きいことがわかる。
高橋の正常成人の R は 21 ～ 39 の範囲であり、
本研究の被験者 27 名のうち 15 名がこの範囲
に入らなかった（21 未満が 7 名、39 以上が 8
名）。そのうち専門別でみると絵画群が特徴的
で、正常域に入ったのが 2 名のみで 21 未満が
5 名、39 以上が 3 名であり、そのうち 2 名は
79、128 と極端に多い反応数であった。高橋は、































































での Dd% の高さ、②決定因では F+% の低さ





















Total R Barrier Penetration
Mean Median Mean Median Mean Median
（SD） （range） （SD） （range） （SD） （range）
Artist
39.81 37.00 7.89 7.00 7.11 6.00
（25.65） （14-128） （5.59） （0-27） （3.38） （2-13）
Nomal *
30.42 27.24 7.97 7.39 2.66 2.33
（12.09） （13-66） （3.90） （1-20） （2.16） （0-11）
Schizophenic*
19.50 18.00 3.23 3.00 2.43 2.00
（7.59） （10-45） （2.14） （0-10） （2.22） （0-10）
（* 木場 , 1980）
表 7-b　総反応数と身体像得点の結果（芸術家群における専門性別の比較）
Total R Barrier Penetration
Mean Median Mean Median Mean Median
（SD） （range） （SD） （range） （SD） （range）
Music （7）
39.6 37.0 7.57 6.0 6.14 6.0
11.9 （21-61） 4.0 （5-17） 1.5 （4-8）
Paint （10）
39.4 21.0 9.6 7.0 6.3 4.5
34.8 （16-128） 7.6 （0-27） 3.6 （3-13）
Body （10）
40.4 37.5 6.4 7.0 8.6 10.0
21.6 （14-99） 3.1 （2-13） 3.6 （2-13）
表 7-c　専門性間の身体像得点の比較結果
B ≧ P B < P
%（n） p %（n） p
Music （7） 36.8% （7） ▲ * 0%（0） ▽ *
Paint （10） 42.1% （8） 25%（2）
Body （10） 21% （4） ▽ ** 75%（6） ▲ **
Total 100%（19） 100%（8）













Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ total Ⅰ％ Ⅱ％ Ⅲ％ Ⅳ％ Ⅴ％ type
1 0 6 3 3 3 15 0％ 40％ 20％ 20％ 20％ Mx
2 1 9 6 8 13 37 3％ 24％ 16％ 22％ 35％ Mx
3 0 2 4 7 9 22 0％ 9％ 18％ 32％ 41％ Mx
4 1 8 8 5 5 27 4％ 30％ 30％ 19％ 19％ Mx
5 1 7 10 5 1 24 4％ 29％ 42％ 21％ 4％ B’
6 0 0 0 5 20 25 0％ 0％ 0％ 20％ 80％ Mx
7 0 4 7 5 4 20 0％ 20％ 35％ 25％ 20％ C’
8 0 5 9 8 4 26 0％ 19％ 35％ 31％ 15％ C’
9 0 7 1 2 0 10 0％ 70％ 10％ 20％ 0％ B
10 0 4 5 1 3 13 0％ 31％ 38％ 8％ 23％ Mx
12 0 3 8 3 5 19 0％ 16％ 42％ 16％ 26％ C’
13 0 2 5 5 10 22 0％ 9％ 23％ 23％ 45％ Mx
14 0 0 2 4 5 11 0％ 0％ 18％ 36％ 45％ Mx
15 0 0 7 15 22 44 0％ 0％ 16％ 34％ 50％ Mx
16 0 1 12 17 13 43 0％ 2％ 28％ 40％ 30％ Mx
17 2 8 4 0 0 14 14％ 57％ 29％ 0％ 0％ B
18 0 2 4 2 0 8 0％ 25％ 50％ 25％ 0％ Mx
19 0 4 13 14 15 46 0％ 9％ 28％ 30％ 33％ Mx
20 0 0 0 3 13 16 0％ 0％ 0％ 19％ 81％ Mx
21 0 10 5 2 1 18 0％ 56％ 28％ 11％ 6％ B
22 2 9 4 3 0 18 11％ 50％ 22％ 17％ 0％ B
23 0 2 4 7 4 17 0％ 12％ 24％ 41％ 24％ Mx
24 1 7 4 2 2 16 6％ 44％ 25％ 13％ 13％ B
25 0 1 5 9 9 24 0％ 4％ 21％ 38％ 38％ Mx
26 0 0 1 3 5 9 0％ 0％ 11％ 33％ 56％ Mx
27 0 0 7 9 12 28 0％ 0％ 25％ 32％ 43％ Mx
total 8 101 138 147 178 572
％ 1 18 24 26 31 100 1％ 18％ 24％ 26％ 31％
表 8-b　G.R. の分類結果
（％）
分類 芸術家群 小学生群 * 大学生群 *
Ⅰ 8 （1） 7 （3） 9 （1）
Ⅱ 101 （18） 86 （23） 118 （12）
Ⅲ 138 （24） 163 （43） 562 （58）
Ⅳ 147 （26） 54 （14） 259 （27）
Ⅴ 178 （31） 65 （17） 17 （2）
Total 572（100） 375（100） 965（100）





Type B 型 B’型 AB 型 A 型 A’型 AC 型 C’型 C 型 Mx 型 Total
芸術家 5（19） 1 （4） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 3（12） 0 （0） 17（65） 26（100）
小学生 * 3（11） 2 （7） 4（15） 4（15） 2 （7） 3（11） 1 （5） 6（22） 2 （7） 27（100）
大学生 * 0 （0） 3 （9） 2 （6） 7（22） 7（22） 7（22） 6（19） 0 （0） 0 （0） 32（100）
（* 田形 , 1986）
　精神病群の類型化の結果として田形は言う。
すなわち、「ブロットと概念間のバランスのと
れた A 型、A’型が全体の 6% しかみられず、




















Ⅰ 1 0 1
Ⅱ 18 7 36
Ⅲ 24 63 31
Ⅳ 26 28 22
Ⅴ 31 2 10
（* 田形 , 1990）
図 5-a　G.R. の分類結果	（精神病群との比較）
（％）
Type B 型 B’型 AB 型 A 型 A’型 AC 型 C’型 C 型 Mx 型
Artist 19 4 0 0 0 0 12 0 65
Normal * 0 3 1 50 13 13 3 18 0
Schizophrenic * 20 10 10 3 3 3 7 20 24















Music 15.3% （4） 11.5% （3） 26.9% （7）
Paint 19.2% （5） 15.3% （4） 34.6% （9）
Body 19.2% （5） 19.2% （5） 38.4%（10）
Total 53.8%（14） 46.1%（12） 100%（26）
表 9-b　芸術家群と正常群の優位感覚の比較
Total 視覚優位 聴覚優位 身体感覚優位 同優位
n n % n % n % n %
芸術家群 27 14 51 0 0 12 44 1 3
正常群 * 59 25 42 11 18 13 22 10 16









%（n） p %（n） p %（n）
Music 71.4% （5） 28.6%（2） 100% （7）
Paint 50% （5） ▽ * 50%（5） ▲ * 100%（10）










































































































































































対する T.P% を表 11 に示す。３群間で分散分
析すると F（2,24）=3.03,p=0.67 の有意傾向と
なる。出現数を見ると、まったくない（0）は、
音楽家群で 1 名、画家群で 4 名、身体表現群で
は 1 名であった。これは反応数とはあまり比例
しておらず、反応数が 128 であった被験者は、

















T.P T.P % T.P T.P % T.P T.P %
1 1 4.76 1 2.94 6 15.79
2 3 4.92 2 10 10 10.10
3 15 31.25 1 5.56 8 16.33
4 0 0 0 0 0 0
5 1 2.70 0 0 1 4.76
6 2 6.06 0 0 15 39.47
7 2 6.06 1 6.25 2 5.41
8 1 0.78 4 12.12
9 2 2.53 1 7.14
10 0 0 4 10.81
Mean 3.43 7.96 0.80 2.81 5.10 12.19
SD 4.81 9.71 0.75 3.27 4.50 10.28
Median 2 4.92 1 1.7 4.0 10.5
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